








The effect of behavioral activation on positive and negative emotional states
YAMAMOTO, Tatuya (Graduate School of Humanities and Social Sciences, Nagoya City University) 
SHUDO, Yusuke (Faculty of Psychology, Hiroshima International University) 
SAKAI, Makoto (School of Psychology, Chukyo University)
 Depression is characterized by increased negative emotion and decreased positive emotion. Diagnosis of 
depression differs from that of anxiety disorders in that the latter are recognized by an increase in negative 
emotion only. Thus, treatments for depression generally target not only negative emotions, but also positive 
emotions. Behavioral activation for depression is a structured, brief form of psychotherapy with the goal of 
producing an increase in reward. The purpose of the present study was to investigate the effect of behavioral 
activation on participants in differential emotional states. The participants were 604 Japanese undergraduate 
students. Their average age was 19.38 (SD = 1.37). They completed questionnaires, namely the Behavioral 
Activation for Depression Scale – Short Form, the Reward Probability Index, and the Positive and Negative 
Affect Schedule. Linear regression analyses revealed that positive affect was influenced by activation, amount of 
reward, and reward skill, whereas negative affect was influenced by environmental suppressors. These results 
suggest that different components of behavioral activation influence each emotional state.




























きな影響を与えた A. T. Beck による認知療法









































減少が挙げられる。Manos, Kanter, & Luo（2011）
は，このような理論に基づき，「活性化」と「回避行
動」の２因子から構成される，Behavioral Activation 





























































　⑴  Behavioral Activation for Depression Scale – 
Short Form（BADS-SF）日本語版
















　⑵ Reward Probability Index（RPI）日本語版




















　⑶  Positive and Negative Affect Schedule（PANAS）
日本語版
　Watson, Clark, & Tellegen（1988）により作成さ







































情動状態と BADS-SF 日本語版，RPI 日本語版との
相関係数について検討すると，ポジティブ情動は活
性化や報酬量，報酬獲得スキルと中程度の正の相関






BADS-SF1）,※ 587 22.48 7.11
　活性化 588 12.48 5.29
　回避 603 7.95 4.04
RPI2）,※ 591 49.21 7.28
　報酬量 597 18.79 3.42
　環境的抑制 598 24.21 4.09
　報酬獲得スキル 601 6.26 1.84
PANAS3）
　ポジティブ情動 598 24.06 8.25
　ネガティブ情動 598 21.42 8.46
1）  Behavioral Activation for Depression Scale - Short 
Form
2） Reward Probability Index
3） Positive and Negative Affect Schedule
※それぞれの心理尺度の合計得点を表す。
Table 2　各尺度間の相関係数
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 BADS-SF1）,※ ─
2 　活性化 .83** ─
3 　回避 －.69** －.16** ─
4 RPI2）,※ .62** .56** －.36** ─
5 　報酬量 .58** .64** －.18** .82** ─
6 　環境的抑制 .41** .25** －.41** .81** .39** ─
7 　報酬獲得スキル .48** .50** －.21** .65** .52** .29** ─
PANAS3）
8 　ポジティブ情動 .56** .60** －.20** .57** .57** .30** .53** ─
9 　ネガティブ情動 －.34** －.17** .38** －.43** －.23** －.50** －.15** －.08 ─
**: p ＜ .01
1）Behavioral Activation for Depression Scale - Short Form
2）Reward Probability Index





偏回帰係数 標準偏回帰係数 ｔ値 偏回帰係数 標準偏回帰係数 t 値
BADS-SF1）
　活性化 .51 .33 7.94*** －.05 －.03 －.68　　　
　回避 －.08 －.04 －1.09　　　 .45 .21 5.47***
RPI2）
　報酬量 .54 .22 5.07*** －.10 －.04 －.76　　　
　環境的抑制 .10 .05 1.42　　　 －.83 －.40 －9.61***
　報酬獲得スキル 1.01 .22 5.94*** .21 .05 1.06　　　
（定数） －.54 －.25　　　 39.1 15.11　　　
決定係数 　  .46 　  .29
調整済み決定係数 　  .46 　  .28
モデル適合度 p ＜ .001 p ＜ .001
***: p ＜ .001
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